































































































































































































































































Ｍ SD Ｍ SD t値
援助の欲求と態度 21.0 4.4 23.9 3.7 3.8***




Ｍ SD Ｍ SD t値
母親に対する自己開示 34.6 11.6 43.4 11.0 4.0***
父親に対する自己開示 26.8 12.0 28.6 09.4 0.9
兄弟姉妹に対する自己開示 28.4 12.9 34.3 12.9 2.3*
個別の友人に対する自己開示 45.6 12.3 50.2 09.3 2.1*




Ｍ SD Ｍ SD t値
援助要請過剰型 13.8 5.9 15.7 6.1 1.7
援助要請回避型 15.2 5.6 11.4 4.9 －3.7***



















































１ ２ ３ ４ ５
1.母親に対する自己開示 ̶ .574** .693** .480** .354*
2.父親に対する自己開示 ̶ .503** .343* .368*





１ ２ ３ ４ ５
1.母親に対する自己開示 ̶ .421** .454** .377** .249*
2.父親に対する自己開示 ̶ .423** .313* .220*



























































独立変数 過剰型 回避型 自立型 過剰型 回避型 自立型
両親に対する自己開示 .034 －.050 －.019 .191 －.016 －.143
兄弟姉妹に対する自己開示 .232 －.304 －.017 .093 －.121 －.117
友人に対する自己開示 .223 　.027 －.129 .398** －.284 －.035














実証研究ではGood, Dell & Mintz（1989）や
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